




VSWR characteristics of Bent Flexible Unbalanced Dipole Antenna 
with Fan-Shaped and Trapezoidal Elements on  
Printed Circuit Board for Ultra-Wideband Radio
Fukuro Koshiji＊1， Kazuya Hiraguri＊2
Abstract: Ultra wideband （UWB） technology draws attention as a promising technology in order to 
materialize ubiquitous network. However, it is difficult to obtain the ultra wideband antenna that 
performs excellent over a broad frequency band of 3.1 GHz to 10.6 GHz in UWB radio communication. 
And, considering building an antenna into electronic equipment, a bent antenna could be placed in 
contact to the curved surface of housing wall of the electronic equipment. In this paper, the bent 
unbalanced dipole antenna with semicircular and trapezoidal radiators on printed circuit board for ultra 
wideband radio was proposed and investigated. As a result, in spite of a sharp curvature radius of 10 
mm, the VSWR characteristics of the bent broadband antenna were very stable and there was no 
significant change in UWB frequency range compared with the conventional flat type of antenna.
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Transmission Line Matrix （TLM） 法（CST AG., CST 
図 2　扇形台形不平衡ダイポールアンテナ
図 3　 z 軸に平行な軸を中心軸とする半径R の円筒曲面に沿っ
た折り曲げ
図 4　 x 軸に平行な軸を中心軸とする半径R の円筒曲面に沿っ
た折り曲げ










図 5 に，図 3 に示すz軸に平行な軸を中心軸とする半
径Rの円筒曲面に沿って折り曲げた扇形台形不平衡ダイ
ポールアンテナについて，折り曲げに対するVSWR特性
の解析結果を示す。図 5 には，図 2 に示す平面形状の
アンテナのVSWR特性の解析結果も比較のために示す。
図 5 から，-y方向への折り曲げに対するVSWR特性
は，折り曲げ半径R＝10 mm, 15 mmの折り曲げに対し
ては，2.9 GHz～11.3 GHzでVSWR ≦ 2，折り曲げ半
径R＝5 mmの折り曲げに対しては，3.0 GHz～10.8 GHz
でVSWR ≦ 2であり，UWB帯域において良好なVSWR
特性が得られている。
ま た， 同 図 か ら， -y方 向 へ の 折 り 曲 げ に 対 す る
VSWR特性は，折り曲げ半径R＝10 mm, 15 mmの折り
曲げに対しては，3.1 GHz～11.5 GHzでVSWR ≦ 2，
折り曲げ半径R＝5 mmの折り曲げに対しては，3.2 GHz








図 6 に，図 4 に示すx軸に平行な軸を中心軸とする
半径Rの円筒曲面に沿って折り曲げた扇形台形不平衡ダ
図 5　z 軸に平行な軸を中心軸とする半径R の円筒曲面に沿った折り曲げに対するVSWR 特性
図 6　x 軸に平行な軸を中心軸とする半径R の円筒曲面に沿った折り曲げに対するVSWR 特性
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イポールアンテナについて，折り曲げに対するVSWR








は，2.5 GHzからVSWR ≦ 2となっているが，折り曲げ
半径R＝10 mmの時には， UWB周波数帯域である5 GHz
付近で，VSWR特性が大きく劣化している。しかし，
折り曲げ半径Rが大きくなるにつれて，VSWR特性は改
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